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費はBody mass index (BMI)21.0 22.9 のレベルで，
1人当たり1ヶ月当たり平均21,600円であった．BMI
 




















スクは，BMI 18.5 24.9 に比べ，BMI 25.0 27.4で多変
量補正相対危険度（95%信頼区間）は1.04(0.85 1.27)，


























































































この研究成果は，JAMA the Journal of the Amer-
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が，自 己 の マーカー分 子 で あ る major  h is-
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Fig.2. 迷走神経非切断群 (SO ; Sham operation)，迷走神経切断群 (HV ; Hepatic vagotomy)への
PPARγ2遺伝子導入後7日目の精巣上体白色脂肪組織重量 (A)，3日目の酸素消費量 (VO) (B)．white
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,p＜0.01 vs.ATRA (－). ,p＜0.01 vs.vehicle.
図 4. eNOSセリン1177残基(A)および Aktセリン 473残基(B)リン酸化のウエスタンブロット解析 ．
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［図1:Reproduced from Expert Review of Endocrinology and Metolism 2(3),pp.367 374(2007) with
 
permission of Future Drugs Ltd.］
図2. アロマターゼ遺伝子の発現制御機構．
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M :単独培養，C :共培養，Ex (exemestane)Le(letrozole):アロマターゼ阻害剤． :p＜0.05 vs M ,
:p＜0.05 vs C . 単独培養を100%としたときの割合で示した（平均値±標準偏差）．
［図3,4:Reproduced from Cancer Research 67(8),pp.3945 3954(2007) with permission of AACR.］
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